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〈Abstract〉
　The “goal” of the English deictic verb “bring” is thought to be where the sender or the 
addressee is located.  The present paper aims to clarify the extension of the “goal” of the 
English deictic verb “bring” in the framework of the Theory of Territory, dealing with 
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はじめに
　英語直示動詞の come やその他動詞である bring においては、移動物の到達点は話し手や
聞き手が存在する場所とされる。しかしながら、この規則が該当しないように思われる事例





（1）a. The door opened and the children came into the room.
  （ドアが開いて子どもたちが部屋に入って来た）
 b. Several new members have come into the club since Christmas.
  （クリスマスからこちら新しい会員が数人クラブに加わった）
 c. New companies come into　existence　every year.
　　　　　　　　　　　　　　　　 being
  （毎年新しい会社が生まれています）


















（3）bring in younger party members
 （若手を入党させる）
─『英和活用大辞典』（s.v. bring v. 〈副詞 2〉）（下線筆者）
上記（3）における被移動物は物理物である「若手」で、到達点は明示されていないが「党」
だと考えられる。すると上記（3）は以下（4a－c）の過程を経て生じたと考えられる。
（4）a.  bring younger party members in （the party）
   ［（the party） が省略され、in が前置詞から副詞へ機能を変換する］
 b.  bring younger party members in
   ［in が bring に後置される］
 c.=（3） bring in younger party members





 Rocco: We’ll be partners.  Everything will be fifty-fifty…  Is it a deal?
   （我々は仲間になろう。何もかも折半しよう。…いいか？）
   ［返事が無いので］
    You’ll get rid of me and take all the money…  Suppose the money is 
yours.  Plenty more when we get to Cuba.  I’ll make you rich!
    （おまえはおれを追い払い、金を全部とるんだろう…。金はお前のものだ。我々
がキューバに着いたら金はもっとある。おれはお前を金持ちにしてやる！）
   ［返事がないことに苛立ち］











　上記 1．（1c）で用いられた come の他動詞として、以下（1a－b）では、「生む」概念が
bring で表示されている。
（1）a.  Many people are refusing to bring children into the world as it is so full of 
trouble and violence.
  （世界は紛争と暴力に満ち満ちているので、子供を生むのを拒んでいる人が多い）
─『研究社・ロングマン 句動詞英和辞典』（s.v. bring someone into the world） 
（下線筆者）
 b. bring children into the world
  （子供を生む）







  ‘…Tom Parker has always been a bit strange.  He thinks that people who die in 








（3）bring sb back to life
 （人を生き返らせる）
















（5）a. Another new nation has been brought into being.
  （新しい国がまたひとつ誕生した）
─『研究社・ロングマン 句動詞英和辞典』（s.v. bring into 2）（下線筆者）
 b. A new committee was brought into being to consider the problem.
  （この問題を検討するために新しい委員会が作られた）




















ように、Lakoff and Johnson（1999: 180）では、「出来事－構造メタファー（event-structure 
metaphors）」が指摘されている。
（7）a. States Are Locations （interiors of bounded regions in space）
  （状態は位置である（空間内部で区切られた領域の内部））
 b. Changes Are Movements （into or out of bounded regions）
  （変化は運動である（区切られた領域の中へ、あるいはその外へ））
 c. Causes Are Forces
  （原因は力である）
 d. Causation Is Forced Movement （from one location to another）
  （因果は強いられた動きである（一つの位置からもう一つ別の位置へ））











（2）The girl　brought　some flowers to her mother’s bedside.
                    took 
上記（1）－（2）において、発話時もしくは主語の指示物の到達時に、到達点には話し手や聞
き手は存在しないが、到達点の her mother’s bedside に、話し手が存在している印象を受け





（3） In pure third-person discourse （i.e., in discourse in which the identity and location 
of the Sender and the Addressee plays no role）, the narrator is free to choose a 
point of view, such that movement toward the place or person whose point of 














（5） I sat on the grass staring at the passers-by.  Everybody seemed in a hurry.  Why 
can’t I have something to rush to?
  （私は芝生に座って通行人をじっと見つめていた。誰もが急いでいるように見えた。
どうして私には飛びつくものが持てないのだろう？）









（1）a. Tell him I’ll come right over.
 b. She asked Fred to come to her party.
 c. She asked Fred if I could come to his party.
─ Fillmore（1971: 375）（下線筆者）
上記（1a－c）については、以下（2）のように記載されている。
（2） COME is appropriate if the conditions （B） through （D）3 are assumed satisfied by 
the Sender or the Addressee of a reported communication act and the ‘coding 




Come と同様に bring についても以下（3a－c）のような事例がある。
（3）a. Tell him I’ll bring some flowers right over.
 b. She asked Fred to bring some flowers to her party.




（4）a. S（he）’ll bring some flowers right over to you.
 b. Bring some flowers to my party, please.














　　　（1）a.   人間が生活しているこの世界
　　　　　b. ＊人間が生活しているあの世界
3 ．（B）－（D）は以下の通りである。
　　（B）For COME, it is assumed
　　　（ⅰ） that the Sender is at the Goal at coding time;
　　　（ⅱ） that the Sender is at the Goal at arrival time;
　　　（ⅲ） that the Addressee is at the Goal at coding time;




　　（C）For COME, it may also be assumed
　　　（ⅰ） that the Goal is a ‘proper location’ for Sender at arrival time; or 




　　（D）For COME, it may also be assumed
　　　（ⅰ） that the Sender is making the same journey; or 
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